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研究成果の概要（英文）：A study was conducted in Japan and France to investigate the legal protections, in
 terms of protection of a right to family formation and the right of life, of diversified families whose c
oncept differs from that of the traditional family. 
In France, discriminatory inheritance by illegitimate children was abolished and protection of the right o
f adoption of children by homosexual individuals was achieved as a result of the right to respect for priv
ate and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. In Japan, too, the Supreme
 Court decision concerning discriminatory inheritance by illegitimate children of September 4, 2013 sugges
ts that the effects of foreign laws and international conventions on human rights are positioned to change
 the the supports legislative facts.The study revealed that external safeguards based on human rights conv









様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 






































































































































判決（76-75 DC du 12 janvier 1977,Fouilles 
des vehiculles）である。判決は、私生活の



















院 1995 年 1月 18日判決（Décision 94-352 DC 
du 18 janvier 1995,Video-surveillance）
で明らかにされているからである。 
他方、憲法院は、このような問題を避けるた
めに、1988 年の判決（88-244 DC du 20 juillet 




















































に関する 1993 年 8 月 13 日判決（Décision 
93-325 DC du 13 aout 1993,Maîtrise de l’
immigration）で「個人的自由」を形成する
内容の一つとして憲法上の権利であること
が認められ、ついで 2003 年及び 2006 年判決
(Décision 2003-484 DC du 20 novembre 
2003,Loi relative à la maîtrise de l’
immigration,au séjours des étrangères en 
France et a la nationalité,Décision 
2006-542 DC du 9 novembre 2006,Loi 
































の身体の不可侵」、16 条 2 項「人の身体、お
よび身体の構成要素及び産物に対する不法
































と、また民法 16 条 4 項の禁止する「人の選
別につながるような優生学」にも該当しない
として合憲とした。 














































































ては、国家賠償請求(2014 年 3月 28 日 東京
高裁判決）が提起されているが、憲法 13 条・
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